An Essay on the \u27Nopperabo\u27 (Egg-like face without eyes, nose or mouth) (II) -from the Viewpoint of Chinese Classical Literature- by 増子 和男
三
本
稿
上

（
１
）で
日
本
に
お
け
る
眉
目
口
を
缺
い
た
物
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
の
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
、
中
國
の
文
獻
に
見
え
る
眉
目
口
を
缺
い
た
物
と
の
關
わ
り
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
と
言
う
の
も
、
兩
を
別
個
に
考
え
て
似
た
よ
う
な
發
想
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
が
考
え
ら
れ
た
と
す
る
に
は
、
そ
の
似
性
が
あ
ま
り
に
大
き
く
、
中
國
の
話
の
影
を
受
け
て
日
本
の
眉
目
口

を
缺
く
物
像
が
發
展
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
＊
＊
先
ず
、
稿
一
九
八
頁
に
引
い
た
鳥
山
石
燕
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
（

「
風
」
の
卷
）
の
肉
塊
の
如
き
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
の
	形
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。
本
稿
上
で
は
、
こ
れ
を
以
て
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
系
の
物
の
	
形
の
原
型
と
見
る
先
行
の


に
影
さ
れ
て
、
曖
昧
な
書
き
方
に
な
っ
た
が
、
稿
執
筆
後
、
更
な
る
査
と
檢
討
を
經
た
結
果
、
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。
先
ず
、
江
期
に
出
來
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
ぬ
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
言
う
言
が
あ
り
、
そ
の
「
滑
ら
か
で
凹
凸
が
な
く
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
こ
と
。
變
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
う
い
う
も
の
（
２
）。
」
と
言
う
意
味
か
ら
衍
し
て
、
こ
の
肉
塊
の
如
き
物
が
形
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
た
方
が
、
よ
り
實
態
に
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
型
は
、
多
田
克
己
氏
に
よ
れ
ば
、
今
日
ま
で
傳
わ
っ
て
い
な
い
、
狩
野
元
信
（
一
四
六
七
～
一
五
五
九
）
の
『
妖
怪
繪
卷
』
に
ま
で
遡
り
得
る
と
す
る
が
（
３
）、
そ
の
繪
は
、
室
町
時
代
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
「
ぬ
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
い
う
言
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
よ
り
良
く
示
し
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
中
）
中
國
古
典
文
學
の
點
か
ら

子
和
男
物
の
繪
と
し
て
ば
れ
た
も
の
に
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
４
）。
更
に
ま
た
、
本
稿
の
上
に
示
し
た
代
の
怪
譚
に
し
て
	


し
て
も
、
眉
目
口
の
な
い
肉
塊
の
よ
う
な
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
は
、
結
局
の
、
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
と
言
う
物
と
し
て
の
み
知
さ
れ
た
事
が
う
か
が
え
、
そ
の
點
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
長
い
傳
統
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
言
わ
ば
支
持

の
さ
を
よ
り
明
確
に
示
し
た
證
左
と
見
て
良
い
。
や
が
て
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
イ
メ
ー
ジ
の
流
は
、
石
燕
く
と
こ
ろ
の
肉
塊
の
よ
う
な
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
古
く
か
ら
傳
承
を
持
つ
、
顏
に
眉
目
口
（
乃
至
は
、
そ
の
何
れ
か
）
を
缺
い
た
物
と
し
て
、
よ
り
廣
く
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
四
顏
に
眉
目
口
を
缺
い
た
「
物
」
の
系
譜
は
、
中
國
で
も
古
く
は
『
子
』
（
篇
「
應
王
」
第
七
）
に
、
「
人
皆
有
七
竅
、
以
聽
息
。
此
獨
無
有
。
」
と
べ
ら
れ
た
渾
沌
（
混
沌
）
―
本
稿
上
で
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
、
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
に
代
表
さ
れ
る
肉
塊
の
よ
う
な
形
を
し
た
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
像
形
に
少
な
か
ら
ず
寄
與
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
く
な
い
の
で
は
あ
る
が
―
に
始
ま
る
も
よ
う
で
（
５
）、
『
山
經
』
に
見
え
る
々
や
獸
に
も
、
そ
う
し
た
形
の
が
め
ら
れ
る
（
６
）。
下
っ
て
は
、『
新
書
』
卷
三
六
「
五
行
志
」
に
、
廣
明
元
年
、
絳
州
稷
山
縣
民
一
豕
生
如
人
、
無 、
眉 、
目 、
耳 、
髮
（
傍
點
は
引
用
 。
以
下
、
特
に
斷
り
の
な
い
場
合
は
同
じ
）。
と
見
え
る
ほ
か
、
の
乾
元
の
頃
（
七
五
八
～
七
六
〇
）、
祁
!壽
と
い
う
役
人
が
、
罪
人
に
對
し
て
嚴
罰
を
以
て
臨
み
、
こ
の
た
め
に
死
ぬ
 
が
數
多
く
あ
り
、
そ
の
妻
が
"む
子
は
こ
と
ご
と
く
、
手
足
の
肉
が
手
枷
足
枷
や
繩
の
よ
う
な
形
に
變
形
し
て
い
た
り
、
或
い
は
口 、
や 、

、
が 、
な 、
か 、
っ 、
た 、
り 、
、
或
い
は
手
足
が
な
か
っ
た
り
と
言
う
形
で
あ
り
、
し
か
も
生
ま
れ
て
直
ぐ
に
死
ん
だ
と
す
る
（
『
太
#廣
記
』
卷
一
二
六
、
報
應
二
十
五
「
祁
!壽
」
出
典
缺
）
記
が
見
え
る
。
ま
た
、
李
$獺
こ
く
た
つ
と
い
う
漁
師
の
%に
か
か
っ
た
嬰
兒
に
似
た
「
物
」
は
、
身
の
丈
三
尺
ば
か
り
で
、
口
眉
髮
は
繪
に
い
た
よ
う
に
備
わ
っ
て
い
た
が
、
目 、
が 、
無 、
か 、
っ 、
た 、
の
で
、
人
々
は
&れ
て
川
に
棄
て
て
し
ま
っ
た
と
す
る
（
『
太
#廣
記
』
卷
四
七
一
、「
水
族
爲
人
」、「
史
氏
女
」
出
『
稽

'』）。
こ
の
他
、
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
人
と
似
た
「
物
」
は
眉
目
を
缺
い
て
い
た
と
す
る
記
も
あ
り
（
宋
・
孫
升
、
宋
・
劉
(世
'『
孫
公
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
176
談
圃
』
卷
上
（
７
））、
こ
の
他
に
も
眉
目
口
の
缺
い
た
「
物
」
の
記
が

綿
と
し
て
語
り
續
け
ら
れ
て
來
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
８
）。
＊
＊
さ
て
、
本
稿
上
で
、
小
泉
八
雲
「
狢
」
と
そ
の
題
材
と
な
っ
た
扶
桑
堂
・
町
田
宗
七
刊
『
百
物
語
』
（
９
）
第
三
十
三
席
に
御
山
苔
松
談
の
話
と
を
紹
介
し
た
が
、
兩
共
に
、
そ
の
物
は
く
身
な
り
の
良
い
女
性
の
	で
現
れ
た
點
で
は
共

す
る
も
の
の
、
原
話
で
あ
る
『
百
物
語
』
で
は
、
「
顏
の
長
さ
が
二
尺
も
あ
ら
う
と
い
ふ
物
」
と
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
八
雲
の
「
狢
」
で
は
、
「
目
も
も
口
も
な
い
」
と
し
、
更
に
、
這
々
の
體
で
げ
ん
だ
屋
臺
の
蕎
麥
屋
の
の
顏
も
ま
た
「
卵
の
よ
う
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
原
話
で
は
、
そ
の
顏
に
眉
目
口
を
缺
い
て
い
た
か
が
明
確
で
は
な
く
、
顏
の
竝
外
れ
た
大
き
さ
で
人
を
吃
さ
せ
る
物
の
一
種
、
つ
ま
り
、
本
稿
上
で
引
い
た
大
首
・
面
女
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
物
―
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
氏
の
名
づ
け
る
と
こ
ろ
の
「
大
頭
」
の
物
（
）―
の
系
譜
に
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
論
考
や

は
、
「
狢
」
の
原
話
を
知
ら
ず
に
書
い
た
も
の
が
多
い
と
見
え
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
こ
の
點
に
つ
い
て
の
言
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
こ
の
物
語
と
八
雲
の
「
狢
」
に
見
え
る
目
口
を
缺
い
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
直
接
結
び
つ
け
て
こ
れ
を
べ
て
い
る
の
は
、
言
わ
ば
先
入
と
言
っ
て
良
い
（
）。
し
か
も
、
八
雲
の
「
狢
」
に
見
え
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
の
來
源
に
つ
い
て
は
、
文
學
、
日
本
文
學
、
中
國
文
學
或
い
は
各
文
の
方
面
か
ら
の
解
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
相
互
に
目
を
配
っ
た

や
論
考
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ば
ら
ば
ら
に
こ
の
問
題
を

べ
て
い
る
と
い
う
の
が
實
態
の
よ
う
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
父
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
母
を
持
ち
、
世
界
數
カ
國
を
經
り
、
や
が
て
日
本
人
を
妻
と
し
て
、
直
接
と
は
言
い
い
な
が
ら
も
、
和
の
文
獻
に
も

じ
た
小
泉
八
雲
が
形
を
明
確
し
て
、
後
世
の
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
像
の
方
向
性
を
く
決
定
し
た
事
に
思
い
を
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
方
法
は
、
や
は
り
、
い
ず
れ
か
一
方
に
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
五
小
泉
八
雲
が
、
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
第
三
十
三
席
を
粉
本
と
し
て
「
狢
」
を
書
く
に
當
た
っ
て
、
原
作
を
忠
實
に
踏
ま
え
た
の
は
、
物
を
見
た
と
い
う
男
が
最
初
に
出
く
わ
し
た
そ
れ
を
身
な
り
の
良
い
女
性
で
あ
っ
た
と
し
た
點
と
、
そ
れ
に
か
さ
れ
て
げ
ん
だ
蕎
麥
屋
の
も
ま
た
物
で
あ
っ
た
と
い
う
點
で
あ
る
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
子
）
177
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
物
に
出
會
っ
た
人
が
再
度
同
じ
よ
う
な
物
に
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
中
國
の
晉
・
干
寶
撰
『

記
』
卷
十
五
（
行
本
で
は
そ
の
第
三
八
九
話
（
））
に
代
表
さ
れ
る
「
再
度
の
怪
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
話
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
六
志
怪
や
	宋
傳
奇
の

に
は
、
い
身
な
り
の
良
い
女
性
が
、
實
は
眉
目
口
乃
至
は
そ
の
何
れ
か
を
缺
い
た
物
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
、
今
日
見
得
る
幾
多
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
、
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
を
檢
索
し
て
も
殆
ど
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。
こ
れ
は
、
古
來
、
日
中
兩
國
共
、
狐
や
鶴
、
更
に
は
蛇
の
身
が
し
ば
し
ば
人
の
女
性
の
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
た
り
、
女
性
の
幽
鬼
が
男
性
の
そ
れ
よ
り
語
ら
れ
る
度
合
い
が
、
敢
え
て
數
値
し
な
く
と
も
、
感
覺
に
も
數
多
い
と
思
わ
れ
る
の
と
は
、
一
線
を
畫
す
と
言
っ
て
良
い
（
）。
と
こ
ろ
が
、
更
に
べ
る
と
、
あ
る
時
期
を
境
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
女
性
の
眉
目
口
の
な
い
物
の
記
が
、
ポ
ツ
ポ
ツ
と
見
え
始
め
、
中
に
は
扶
桑
堂
『
百
物
語
』、
更
に
は
八
雲
の
「
狢
」
と
殆
ど
そ
っ
く
り
な
話
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
し
も
、
似
た
よ
う
な
話
は
相
互
の
關
が
く
無
く
と
も
、
「
偶
然
」
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
謂
「
共
時
性
」
（
S
y
n
ch
ro
n
icity
）
だ
け
で
明
し
う
る
も
の
か
否
か
。
＊
＊
小
泉
八
雲
こ
と
L
a
fca
d
io
H
ea
rn
の
作
品
を
文
學
の
立
場
か
ら
く
人
々
が
、
「
狢
」
に
言
す
る
時
に
、
そ
の
贊
否
を
も
含
め
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
言
す
る
の
は
、
八
雲
の
作
品
「
私
の
守
天
使
」
（
原
題
“M
y
G
u
a
rd
ia
n
A
n
g
el"）
で
あ
ろ
う
。
川
弘
『
小
泉
八
雲
―
西
洋
出
の

（
）』
の
の
指
摘
は
、
こ
う
し
た
論
考
の
中
で
は
、
專
門
の
文
學
の
立
場
に
 し
な
い
、
冷
靜
な
指
摘
と
言
っ
て
良
い
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
女
史
は
、
ハ
ー
ン
が
幼
年
時
代
の
ジ
ェ
ー
ン
に
ま
つ
わ
る
!怖
體
驗
を
利
用
し
て
『
狢
』
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
し
た
。
し
か
し
ハ
ー
ン
の
"書
に
『
狢
』
の
種
本
と
も
い
う
べ
き
『
百
物
語
』
第
三
十
三
席
が
現
に
殘
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
女
史
の
推
測
は
、
ほ
ぼ

#い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
章
一
$
端
兒
の
世
界
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」。
同
書
二
五
九
～
二
六
〇
頁
）。
こ
こ
に
言
う
ハ
ー
ン
の
「
幼
少
時
代
の
ジ
ェ
ー
ン
に
ま
つ
わ
る
!怖
體
驗
」
と
は
、
彼
の
書
い
た
「
私
の
守
天
使
（
%）」
に
見
え
る
話
し
で
、
六
&だ
っ
た
八
雲
が
心
か
ら
愛
し
て
い
た
「
カ
ズ
ン
・
ジ
ェ
ー
ン
」
と
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
178
呼
ば
れ
る
い
女
性
が
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
、
し
み
の
對
象
に
變
わ
り
、
し
ば
ら
く
し
て
彼
女
と
再
會
し
た
と
き
、
彼
女
の
顏
が
な
か
っ
た
と
い
う
「
體
驗
」
を
言
う
。
後
に
も
少
し
觸
れ
る
よ
う
に
、
八
雲
の
幼
時
體
驗
は
、
勿
論
、
八
雲
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
形
の
非
常
に
重
な
素
で
あ
る
こ
と
は

い
な
い
（
）。
し
か
し
、
	川
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
事
を
以
て
八
雲
の
「
狢
」
に
見
え
る
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
像
が
形
さ
れ
た
と
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
女
史
の
指
摘
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
	川
氏
も
八
雲
の
「
狢
」
の
原
話
を
明
か
し
た
の
み
で
、
八
雲
が
何
故
、
原
話
の
大
顏
の

物
か
ら
眉
目
口
を
缺
い
た
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
像
へ
移
行
さ
せ
た
の
か
を
、
も
う
一
踏
み
ん
で
べ
て
は
い
な
い
。
一
方
、
牧
野
陽
子
「
輪
廻
の
―
『
む
じ
な
』
と
『
因
果
話
』
分
析
の
試
み
―
（
）」
で
は
、
こ
の
改
變
を
、
『
百
物
語
』
の
よ
う
に
形
の
存
在
の
・
二
尺
も
の

物
の
顏
・
を
見
せ
る
か
ら
い
の
で
は
な
く
（
中
略
）、
そ
こ
に
當
然
あ
る
べ
き
目
や
や
口
、
人
と
し
て
の
顏
が
無
い
こ
と
を
發
見
し
た
お
の
の
き
な
の
で
あ
る
。
と
く
。
こ
の
指
摘
は
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
怖
を
解
き
明
か
し
た

い
指
摘
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
原
型
を
鳥
山
石
燕
の
く
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
に
求
め
、
さ
ら
に
右
に
引
い
た
	川
と
同
じ
方
向
へ
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、

記
し
た
理
由
か
ら
も
首
肯
し
が
た
い
。
こ
れ
ら
の
論
の
よ
う
に
、
原
話
で
あ
る
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
載
の
物
語
と
八
雲
本
人
の
「
體
驗
」
の
み
で
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
は
、
ど
う
し
て
も
あ
る
種
の
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
原
話
と
八
雲
の
體
驗
以
外
に
、
「
狢
」
に
見
え
る
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
像
を
形
す
る
に
至
っ
た
、
更
に
も
う
一
つ
の
素
を
も
考
慮
す
べ
き
だ
と
思
う
の
だ
が
、
ど
う
か
。
六
管
見
で
は
、
眉
目
口
を
缺
い
た
女
性
の
を
し
た

物
が
、
本
格
に
出
現
し
始
め
る
の
は
、
明
の
小
、
筆
記
の
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
就
中
比
較
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
の
二
話
で
あ
ろ
う
。
○
・
和
邦
額
わ
ほ
う
が
く
（
霽
園
せ
い
え
ん
人
、
齋
で
つ
さ
い）『
夜
譚
隨

や
た
ん
ず
い
ろ
く』 （
 ）卷
四
北
京
西
安
門
!の
西
十
庫
に
は
兵
士
"の
宿
直
が
あ
る
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
#子
）
179
あ
る
、
兵
士
の
某 なに
が
しと
い
う
が
同
僚
十
余
人
と
と
も
に
宿
直
を
し
て
い
た
。
特
に
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
酒
を
持
ち
ん
で
み
交
わ
す
う
ち
、
か
な
り
醉
い
が
回
っ
た
。
二
更
に
こ
う
（
夜
十
時
頃
）
を
ぎ
た
頃
、
某
は
小
用
を
足
し
に
立
っ
た
。
宿
直
の
傍
ら
に
は
長
い

	が
あ
る
の
だ
が
、

明
り
の
下
、
そ
こ
に
う
ず
く
ま
る
人
影
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
た
。
そ
れ
は
紅
い
衣
の
人
で
、
の
下
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
小
用
を
足
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
某
は
相
當
醉
っ
て
お
り
、
惡
さ
を
し
て
や
ろ
う
と
思
い
、

人
の
背
後
に
そ
っ
と
づ
い
て
い
き
な
り
き
つ
い
た
。
そ
の
端
、
人
が
く
る
り
と
振
り
向
い
た
。
人
の
顏
は
ノ
ッ
ペ
リ
と
眞
っ
白
で
、
目
も
も
口
も
な
く
、
ま
る
で
豆
腐
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
（
原
文
‥
西
十
庫
在
西
安
門
、
例
有
披
甲
人
値
宿
其
中
。
某
甲
與
同
値
十
余
人
、
沽
酒
夜
飮
、
皆
酣
。
二
更
後
、
甲
解
手
、
至
庫
傍
永
巷
中
、
於

光
下
隱
隱
見
一
紅
衣
人
、
蹲
身
墻
邊
、
如
小

。
甲
醉
後
心
動
、
潛
就
樓
之
。
人
回
其
首
、
別
無
眉
目
口
、
但
見
白
面
糊
、
如
豆
腐
然
）。
○
・
紀
『


堂
筆
記
』
卷
八
「
如
是
我
聞
」
二
崔
に
あ
る
我
が
宅
は
、
母
家
の
西
側
に
三
ず
つ
の
棟
が
南
北
に
あ
っ
た
。
の
 く
木
や
竹
が
こ
ん
も
り
と
し
て
、
な
か
な
か
ひ
な
び
た
趣
き
を
持
っ
て
い
た
。
!父
の
在
世
中
、
下
僕
の
張
雲
會
が
あ
る
そ
の
棟
の
一
つ
へ
"
#を
取
り
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
お
下
げ
髮
の
娘
が
木
の
下
に
隱
れ
て
、
背
を
見
せ
な
が
ら
の
隅
を
向
い
て
い
た
。
屋
$の
女
中
が
こ
こ
で
誰
か
と
逢
引
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
に
わ
か
に
そ
の
腕
を
つ
か
ま
え
て
お
さ
え
つ
け
よ
う
と
し
た
端
に
、
娘
は
こ
ち
ら
を
ふ
り
向
い
た
。
そ
の
顏
は
お
白
粉
を
塗
っ
た
よ
う
に
白
く
、
耳
も
目
も
口
も
も
な
か
っ
た
。
雲
會
は
%き
&ん
で
地
に
倒
れ
た
が
、
人
々
が
あ
か
り
を
持
っ
て
驅
け
つ
け
た
と
き
に
は
、
も
う
何
も
見
え
な
か
っ
た
（
原
文
‥
崔

宅
廳
事
西
有
南
北
屋
各
三
楹
、
竹
翳
如
、
頗
爲
幽
僻
。
先
!在
時
、
奴
子
張
雲
會
夜
'取
"
(、
見
垂
鬟
女
子
潛
)樹
下
、
背
立
向
牆
隅
。
意
爲
宅
中
小
婢
於
此
幽
期
、
遽
捉
其
臂
、
欲
有
挾
。
女
子
*轉
其
面
、
白
如
傅
粉
、
而
無
耳
目
口
。
+
&仆
地
。
衆
持
燭
至
、
則
無
睹
矣
）。
こ
こ
に
長
々
し
く
引
用
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
各
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
を
讀
ん
で
み
る
と
、
小
泉
八
雲
の
「
狢
」
と
あ
ま
り
に
表
現
が
,似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
-）。
取
り
分
け
、
『


堂
筆
記
』
で
は
、
更
に
續
け
て
、
こ
の
.物
の
正
體
を
/
か
ん
（
和
名
ま
み
、
ま 、
み 、
だ 、
ぬ 、
き 、
）
と
し
て
い
る
の
は
、
單
な
る
偶
然
の
一
0と
は
考
え
1く
、
そ
の
深
淺
は
定
か
で
は
な
く
と
も
、
む
中
國
詩
文
論
叢
第
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十
六
集
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し
ろ
兩
に
何
ら
か
の
關
性
が
あ
る
と
見
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
（
）。＊
＊
大
庭
修
『
江
時
代
に
お
け
る
船
持
渡
書
の
究
（
	）』
は
、
江
期
に
お
け
る
我
が
國
へ
の

入

の
實
態
を
知
る
好
個
の
料
を
提
供
し
て
い
る
が
、
右
に
示
し
た

に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
と
、
『
夜
譚
隨
』
は
、
①
政
三
年
（
一
七
九
一
）、
②
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
四
、
③
同
十
四
年
（
一
八
四
三
）、
④
弘
二
年
（
一
八
四
五
）
五

『


堂
筆
記
』
（
右
を
收
載
す
る
『
如
是
我
聞
』
）
は
、
『
紀
曉
嵐
五
種
』
の
名
で
、
①
政
五
年
（
一
七
九
三
）、
②
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
五
、
③
同
年
十
、
④
嘉
永
三
年
五
、
⑤
嘉
永
四
年
五

に
、
そ
れ
ぞ
れ
舶
載
の
記
が
あ
り
、
兩
書
が
最
初
に

入
さ
れ
た
の
は
、
本
國
で
刊
行
さ
れ
て
か
ら
あ
ま
り
時
が
經
し
て
い
な
い
時
期
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
し
て
も
、
い
か
に
當
時
の
知
識
人
た
ち
が
、
中
國
の
最
新
の
書
に
目
し
、
そ
れ
を
讀
ん
で
い
た
か
が
良
く
分
か
る
（
）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
小
泉
八
雲
當
人
は
知
ら
ず
、
江
期
に
於
け
る
知
識
人
が
語
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
影
を
受
け
た
人
々
が
語
り
繼
い
だ
眉
目
口
を
缺
い
た
物
の
話
し
に
、
こ
の
兩
種
の

の
影
を
見
て
取
る
こ
と
は
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
看
し
て
論
ず
る
こ
と
の
方
が
現
實
と
乖
離
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
＊
＊
小
泉
八
雲

書
を
收
め
る
富
山
大
學
附
屬
圖
書
「
へ
る
ん
文
庫
」
の
目
を
見
る
と
、
八
雲
が
、
町
田
宗
七
『
百
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
百
物
語
に
關
し
て
は
、
こ
の
他
六
種
（
就
中
、
『
怪
談
』
に
多
く
の
題
材
を
提
供
し
た
と
言
わ
れ
る
『
新
（
撰
）
百
物
語
』
〔
江
・
吉
文
字
屋
市
兵
衞
、
一
七
六
六
年
初
版
？
な
お
、
「
へ
る
ん
文
庫
」
本
は
一
八
〇
〇
年
代
刊
と
し
か
分
か
っ
て
い
な
い
樣
で
あ
る
（
 ）。
）
!有
し
て
い
た
の
を
始
め
、
和
の
怪
"物
語
集
を
數
多
く
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る （
#）。西
歐
人
で
あ
り
、
正
規
の
和

讀
解
の
$育
を
受
け
た
形
跡
の
な
い
八
雲
の
そ
れ
ら
を
讀
む
深
さ
は
ど
の
%度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
或
い
は
妻
・
セ
ツ
を
始
め
と
す
る
こ
の
方
面
へ
の
介
助
た
ち
の
手
助
け
を
ど
の
%度
受
け
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
（
&）、
そ
の
書
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
彼
の
こ
の
方
面
へ
の
'詣
は
淺
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
(）。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
)子
）
181
八
雲
が
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
第
三
十
三
席
改
作
の
ヒ
ン
ト
と
し
た
の
が
、
右
に
げ
た

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
或
い
は
ま
た
、
そ
う
し
た

の
影
を
受
け
て
書
き
繼
が
れ
讀
み
繼
が
れ
て
い
っ
た
我
が
國
の
怪
譚
に
あ
る
の
か
は
、
目
下
の
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が （
）、
八
雲
	く
と
こ
ろ
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
の
形

に
、
右
に
引
い
た

が
、
直
接
接
を
問
わ
ず
、
一
役
買
っ
た
可
能
性
を
―

文
學
の
專
門
家
た
ち
が
指
摘
す
る
彼
の
幼
兒
體
驗
も
ま
た
、
彼
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
形

の
大
き
な
素
と
し
て
め
つ
つ
も
―
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
で
は
、
目
口
を
缺
く
物
は
ど
の
よ
う
な
素
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
か
。
更
に
中
國
古
典
に
そ
れ
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。
【
】
（
１
）
「『
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
』
考
」
上（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
二
十
四
集
、
二
〇
〇
七
年
三
）
。
以
後
、
單
に
稿
と
べ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
示
す
（
２
）
『
廣
辭
』
第
五
版
（
岩
波
書
店
）
の
記
。
小
學
『
大
日
本
國
語
辭
典
』
で
も
「
１
（
形
動
）
一
面
に
ら
で
凹
凸
の
な
い
こ
と
。
２
（
形
動
）何
の
變
も
し
な
い
こ
と
。
何
の
反
應
も
な
い
こ
と
。
ま
た
、
樣
も
り
も
な
い
こ
と
。
３
の
け
て
い
る
こ
と
。
お
ろ
か
な
こ
と
。
う
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
。
」
と
す
る
。

田
『
江
語
の
辭
典
』
（
談
、
二
〇
〇
三
年
新
裝
版
）
で
は
、
「
ぬ
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
つ
い
て
、「
頭
部
に
目
・
耳
口
の
な
い
さ
ま
。
何
の
凹
凸
も
な
く
、
つ
る
つ
る
で
あ
る
さ
ま
。
ま
た
そ
の
も
の
ま
た
は
物
」
と
明
す
る
が
、
こ
れ
は
、
原
義
を
い
た
も
の
と
は
言
い

い
。
（
３
）
多
田
克
己
解
・
京
極
 
!畫
『
百
鬼
解
讀
』
（
談
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
〔
元
版
は
談
ノ
ベ
ル
ス
、
一
九
九
九
年
〕）。
詳
細
は

稿
二
〇
五
頁
參
照
。
（
４
）
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
"い
#型
は
目
口
眉
の
な
い
$「
渾
沌
（
混
沌
）
」
に
ま
で
遡
り
う
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
が
、
そ
の
影
關
係
に
つ
い
て
は
文
字
%り
、
あ
ま
り
に
も
混
沌
と
し
て
捉
え
が
な
い
。
（
５
）
『
山
&經
』
「
西
'三
經
」
で
は
、
こ
こ
に
言
う
渾
沌
を
(江
と
名
づ
け
て
、
そ
の
)を
「
渾 、
敦 、
無 、
面 、
目 、
」
と
べ
る
。
ま
た
、
・
東
方
朔
撰
と
傳
え
ら
れ
る
『
$
經
』
（
『
郛
』
卷
六
十
六
上
に
は
、
同
書
「
西
*經
」
と
す
る
）
で
は
、
渾
沌
は
、「
其
+如
犬
、
長
毛
四
足
、
似
熊
而
無
爪
、
有 、
目 、
而 、
不 、
見 、
，行
不
開
、
有 、
兩 、
耳 、
而 、
不 、
聞 、
」
と
す
る
。
ま
た
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
文
公
十
八
年
に
は
、
渾
沌
を
渾
敦
と
標
記
し
、
(鴻
氏
の
不
才
の
子
で
あ
る
と
し
て
、
人
々
に
仇
を
爲
す
窮
奇
、
檮
,、
饕
餮
と
竝
ん
で
「
四
凶
」
の
一
つ
に
加
え
て
お
り
、
渾
沌
話
の
發
展
が
見
て
取
れ
る
。
渾
沌
（
混
沌
）
の
物
語
は
、
-ら
く
言
.が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
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踏
ま
え
た
上
で
出
來
上
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
り
立
ち
は
ま
さ
し
く
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
同
じ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
像
を
作
り
出
し
た
人
々
が
、
そ
の
源
と
し
て
混
沌
を
想
定
し
た
セ
ン
ス
は
な
か
な
か
の
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
６
）
例
え
ば
、
「
南
山
經
」
に
見
え
る


は
く
い
は
、
顏
で
は
な
く
、
背
中
に
目
が
あ
る
と
さ
れ
、「
北
山
經
」
に
見
え
る


ほ
う
き
よ
うは
、
顏
で
は
な
く
、
腋
に
目
が
あ
る
と
さ
れ
、
有
名
な
形
天
は
頭
部
を
缺
き
、
を
目
と
し
て
、
臍
を
口
と
す
る
と
さ
れ
、
「
大
西
經
」
に
見
え
る
	

尸
は
首
そ
の
も
の
が
な
い
等
々
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
は

が
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
關
係
か
ら
も
論
旨
か
ら
も
、
そ
の
一
々
を
檢
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
『
山
經
』
關
係
の
專
を
參
照
さ
れ
た
い
。
（
７
）
『
古
今
部
叢
書
』
（
上


出
版
影
印
、
一
九
九
一
年
）
第
七
集
收
。
な
お
、
こ
の
後
、
そ
の
眉
目
の
な
い
「
物
」
を
「
太
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
『
太
廣
記
』
に
・
戴
孚
『
廣
記
』
に
出
ず
と
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
く
地
中
か
ら
掘
り
出
し
た
と
い
う
太
を
「
有
數
千
眼
」
と
く
の
記
を
し
て
い
る
（
卷
三
六
二
・
妖
怪
四
）。
ま
た
、
明
・

『
七
修
稿
』
卷
五
〇
（
代
筆
記
叢
刊
、
上
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
で
は
、『
孫
公
談
圃
』
と
同
樣
の
記
が
あ
る
。
（
８
）
例
え
ば
、
・
袁
枚
『
子
不
語
』
卷
二
「
水
鬼
箒
」
に
は
水
死
 の
!靈
が
「
眉
目
無
有
、
"身
#立
、
頸
不
能
動
、
如
木
偶
然
。
」
つ
ま
り
、
「
眉
目
が
な
く
、
$い
體
で
直
立
し
、
頸
は
動
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
木
偶
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
」
と
す
る
ほ
か
、
小
、
筆
記
の
か
ら
こ
う
し
た
記
を
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
我
が
國
に
お
け
る
中
國
怪
譚
%究
に
先
驅
&業
績
を
殘
し
た
故
澤
田
瑞
穗
'士
の
書
『
鬼
趣
談
義
』
に
も
、
頭
部
の
な
い
幽
靈
（
無
頭
鬼
）、
顎
の
な
い
幽
靈
（
無
顎
鬼
）、
(缺
け
幽
靈
等
の
例
が
少
な
か
ら
ず
示
さ
れ
て
い
て
參
考
と
な
る
（「
幽
靈
の
形
)と
*態
」〔
『
+訂
鬼
趣
談
義
』
四
頁
～
。
河
出
版
、
一
九
九
〇
年
〕）。
な
お
、
本
書
收
載
の
論
考
に
は
中
國
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
譚
と
し
て
更
に
重
,な
一
話
を
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
關
係
か
ら
、
本
稿
下
-で
紹
介
し
、
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
９
）
そ
の
後
、
本
書
の
-
 は
明
治
二
十
五
年
淺
.の
料
亭
・
奧
山
閣
で
開
催
さ
れ
た
百
物
語
怪
談
會
の
/催
 で
あ
る
條
野
0
1そ
の
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
詳
細
は
、
本
稿
と
ほ
ぼ
2後
し
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
の
『
3光
學
院
大
學
公
開
4座
論
集
』
第
五
十
六
集
（
笠
5
6書
）
收
の
拙
稿
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
考
―
そ
の
『
正
體
』
を
中
心
と
し
て
―
」
で
觸
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
論
考
で
は
、
題
名
の
示
す
7
り
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
な
る
8物
の
正
體
に
關
し
て
/と
し
て
考
察
し
て
い
る
が
、
本
稿
上
-で
見
9と
し
て
い
た
こ
と
な
ど
に
も
言
:し
て
い
る
の
で
、
本
稿
と
併
せ
見
ら
れ
た
い
。
（
10）
「
圖
細
見
・
大
頭
登
場
」
（
同
氏
『
大
江
;
8物
細
見
』
收
、
小
學
<、
二
〇
〇
〇
年
）。
（
11）
こ
の
點
に
い
て
、
本
稿
上
-で
觸
れ
9と
し
て
い
た
。
個
々
に
改
め
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
+子
）
183
て
記
し
て
、
正
確
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
12）
汪
紹
楹
校
、
古
小
叢
刊
本
（
中
書
局
、
一
九
七
九
年
。
同
書
は
學
津
討
源
本
を
底
本
と
し
て
、
校
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
）
。
こ
の
話
で
は
、
楊
度
と
い
う
男
が
、
夜
に
馬
車
で
出
か
け
た
が
、
そ
の

中
で
乘
せ
て
や
っ
た
、
①
琵
琶
を
え
た

、
②
老
人
に
立
て
續
け
に
、「
舌
を
吐
き
、
目
を
剥
き
出
し
（
吐
舌
擘
目
）」
て
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
（
13）
そ
の
原
因
が
ど
の
邊
り
に
あ
る
の
か
は
、
目
下
の
	考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
示

を
待
ち
た
い
。
（
14）
談
學
文
庫
1143（
談
、
一
九
九
四
年
。
原
本
は
新

、
一
九
八
一
年
刊
）
（
15）
引
用
が
參
考
に
し
た
の
は
、
『
さ
ま
よ
え
る
魂
の
う
た
』
第
一
章
に
收
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
池
田
之
譯
。
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）。
（
16）
池
田
之
「
『
怪
談
』
生
の
原
風
景
―
『
む
じ
な
』
と
『
私
の
守
天
使
』
―
」
で
は
、
こ
の
事
件
が
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
、
八
雲
は
、
①
「
奇
妙
な
體
驗
」、
②
「
私
の
守
天
使
」、
そ
し
て
③
「
狢
」
と
三
回
に
っ
て
顏
無
し
の
物
が
登
場
す
る
作
品
を
書
い
た
と
指
摘
す
る
（
『
幽
』
V
o
l．
1
〔
『
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
』
七

刊
號
、
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
〇
六
年
七
〕）。
（
17）
『
比
較
文
學
究
』
第
四
十
七
號
（
東
大
比
較
文
學
究
會
、
一
九
八
五
年
）。
（
18）
十
二
卷
本
（
王
一
工
・
方
正
點
校
、
上
古
出
版
、
一
九
八
八
年
）
。
な
お
、
現
在
行
の
同
書
に
は
、
四
卷
本
が
あ
り
、
こ
の
話
し
を
收
し
て
い
な
い
の
で
、
意
を
す
る
（
陶
標
點
『
夜
雨
秋
燈
・
夜
譚
隨
』
〔
筆
記
小

品
叢
書
、
重
慶
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。
な
お
、
同
書
で
は
、

名
を
號
で
あ
る
黨
齋
と
す
る
。
（
19）
ま
た
、
同
じ
く
 ・
袁
枚
『
子
不
語
』
卷
四
「
陳
州
考
院
」
に
は
、
「
身
長
二
尺
、
面
長
二
尺
、
無
目
無
口
無
!」
の
"衣
を
#た
人
が
登
場
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
狢
」
の
原
話
と
考
え
ら
れ
る
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』、
そ
し
て
江
$期
の
物
語
に
多
數
登
場
す
る
大
き
な
顏
の

物
群
と
%似
す
る
。
こ
れ
を
偶
然
の
一
&と
言
う
に
は
、
一
&し
'ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
か
。
（
20）
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
正
體
を
め
ぐ
っ
て
は
、
小
論
「
『
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
』
考
―
そ
の
『
正
體
』
を
中
心
と
し
て
―
」
（
本
稿
９
參
照
）
で
詳
し
く
觸
れ
て
い
る
。
（
21）
關
西
大
學
東
西
學
叢
刊
、
關
西
大
學
東
西
學

究
	、
一
九
六
七
年
。
（
22）
『
夜
譚
隨
』
の
(立
は
乾
)四
十
四
年
（
一
七
七
九
）
自
序
、
そ
の
十
年
後
に
雨
齋
序
が
添
え
ら
れ
た
も
の
が
刊
行
。
足
本
と
非
足
本
と
が
あ
り
、
本
稿
で
引
い
た
「
紅
衣
*人
」
を
載
せ
る
の
は
+
で
あ
る
。
た
だ
、
『
江
$時
代
に
お
け
る
,船
持
渡
書
の
究
』
で
は
、
そ
の
-
別
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
有
る
が
、
本
文
②
、
③
に
は
十
二
卷
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
現
在
我
が
國
に
	
.さ
れ
て
い
る
そ
れ
は
、
 刊
本
に
つ
い
て
十
二
卷
本
、
四
卷
本
が
共
に
見
出
さ
れ
る
（
/國
0
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
―
日
本
	
.
中
文
古
數
據
庫
―
參
照
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
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2）。
一
方
、
『


堂
筆
記
』
は
五
種
す
な
わ
ち
、
『
陽


』
、
『
如
是
我
聞
』
、
『
槐
西
雜
志
』
、
『
姑
	聽
之
』
、
『
陽
續
』
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
嘉
慶
五
年
（
一
八
〇
〇
）
に
紀

の
門
人
・
時
が
『


堂
筆
記
』
の
名
で
纏
め
て
刊
行
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
『
如
是
我
聞
』
の
刊
行
は
乾
五
十
六
年
（
一
七
九
一
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
文
の
①
は
、
刊
行
後
わ
ず
か
二
年
後
の
舶
載
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
※
各
書
の
解
は
、
石
昌
渝

『
中
國
古
代
小
總
目
・
文
言
卷
』
を
參
照
し
た
（『
夜
譚
隨
』、『


堂
筆
記
』
共
に
稼
雨
執
筆
、
山
西
育
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）。
（
23）
東
夫
『
百
物
語
の
百
怪
』
第
三
十
四
話
「
新
百
物
語
」
（
同
朋
舍
發
行
、
角
川
書
店
刊
、
二
〇
〇
一
年
。
な
お
、
本
書
は
、
角
川
文
庫
か
ら
『
百
物
語
の
怪
談
史
』
と
改
題
さ
れ
て
再
刊
さ
れ
た
〔
二
〇
〇
七
年
〕）。
（
24）
詳
細
は
、
「
へ
る
ん
文
庫
」
の
和
書
・

目
を
參
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
同
目
は
は
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
U
R
L
:
h
ttp
:/
/
co
llec.lib
.u
-to
y
a
m
a
.a
c.jp
/
~h
ea
rn
/
B
U
N
K
E
N
/
J
a
p
a
n
ese/
ja
p
a
n
ese.h
tm
l
（
25）
小
泉
八
雲
の
息
・
一
雄
『
小
泉
八
雲
―
思
い
出
の
記
・
父
『
八
雲
』
を
憶
う
―
』
（
恆
文
、
一
九
七
六
年
）
に
は
、
彼
に
學
費
や
生
活
費
の
補
助
を
得
て
こ
の
方
面
の
譯
を
手
傳
う
人
々
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
境
の
中
で
も
、「『
し
か
し
私
、
マ
マ
さ
ん
（
セ
ツ
を
指
す
。
子
）
貴
女
が
あ
り
ま
す
」
と
申
し
て
母
を
唯
一
の
み
に
し
て
い
た
の
は
事
實
で
す
。
」
と
し
、
八
雲
が
最
も
信
を
置
い
て
い
た
の
は
、
妻
・
セ
ツ
で
あ
っ
た
樣
で
あ
る
（
同
書
一
六
六
頁
「
東
京
牛
」）。
（
26）
八
雲
に
『
中
國
怪
談
集
』
と
言
う
作
が
あ
る
こ
と
を
想
す
れ
ば
、
そ
の
深
淺
は
と
も
か
く
と
し
て

に
對
し
て
も
 詣
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
（
27）
本
稿
!稿
後
、
江
"民
話
に
、
日
本
橋
本
町
四
丁
目
の
龍
閑
川
に
か
か
る
地
#橋
の
た
も
と
で
眉
目
口
$を
缺
い
た
%い
娘
の
&を
し
た
'
物
に
(
)し
た
人
の
話
を
見
出
し
た
（
窪
田
明
治
『
江
"民
話
物
語
』
〔
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
二
年
〕）。
詳
細
は
、
本
稿
下
で
觸
れ
た
い
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
子
）
185
